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Abstract 
In the context of lifelong learning, it is important to use clear terms for learners to successfully undertake learning. 
Because lifelong music learners are influenced by past musical experiences, their characteristics are best understood 
from the viewpoint of their musical experiences. The current study sought to clarify the influence of past directors on 
lifelong music learners’ motivation and action. In September 2018, a questionnaire survey was administered to 107 
singers in five choirs. The survey involved three scales: “The director that most affected the music learner (including 
their music teacher)”, “Learning motivation” and “Learning action”. These three scales were based on the author’s 
previous research. The results revealed several main findings. First, the learner’s growth for directors increased the 
occurrence of introjected regulation. In self-determination theory, introjected regulation indicates that self-
determination is low, and is not considered desirable. The current results suggested that introjected regulation was lower 
for independently practicing singers. On the other hand, director’s advice increased learners’ intrinsic motivation in 
practice. Thus, the current results suggested that directors’ advice can benefit learners’ practice, rather than determining 
the direction of their growth.  This appears to be a characteristic of music learning. Because singers use voice in chorus, 
directors must reduce psychological obstacles and provide music for singers.  In addition, the current study examined 
whether learners’ descriptions of previous music directors were positive or negative. The results revealed that directors’ 
advice in practice led in a positive direction for learners, but differed from self-determination. Kawamura (2004) 
proposed that directors are likely to provide learners with knowledge in music learning. The current results clarified the 
challenge in music learning identified by Kawamura, in which the learner and director must work in collaboration. In 
the current study, the director’s advice in practice appeared to lead to beneficial growth in the lifelong learner. Thus, it 
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  Ⅰ Ⅱ Ⅲ M SD 
Ⅰ 練習中の工夫 α=.74      
7. 私に影響を与えた指導者は，練習の際に適切な練習メニューを与えてくれた 1.16 -.09 -.21 3.00 .58 
6. 私に影響を与えた指導者は，団員が歌うときの心理的な負担を軽くしてくれた .61 -.05 .03 2.85 .76 
Ⅱ 学習者成長志向 α=.72       
4. 私に影響を与えた指導者は，合唱を通しての団員の人間的な成長を重視していた -.15 .74 .04 2.97 .70 
2. 私に影響を与えた指導者は，団員が自発的に音楽表現できることを重視していた -.10 .70 .03 3.15 .65 
5. 私に影響を与えた指導者は，合唱を通しての団員の音楽的な成長を重視していた .23 .68 -.14 3.22 .61 
Ⅲ 音楽的技能志向 α=.60      
1. 私に影響を与えた指導者は，正しい音程や安定したテンポなど，楽譜に忠実に歌
うことを重視していた 
-.20 .00 .69 3.10 .75 
3. 私に影響を与えた指導者は，団員に適切なレベルの曲を与えてくれた .28 .06 .61 3.00 .67 
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ     
Ⅰ ― .56 .63   
Ⅱ  ― .46   
Ⅲ   ―   
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②現在の学習意識（重みなし最小二乗法，プロマックス回転） 
  Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ M SD 
Ⅰ 取り入れ的調整 α=.85       
9.  私が合唱活動を行っているのは，合唱で友達に負けたくないからだ .94 -.03 -.07 -.13 1.75 .80 
12. 私が合唱活動を行っているのは，友達にバカにされたくないからだ .78 -.13 .05 .06 1.35 .61 
10. 私が合唱活動を行っているのは，周りの人より上手く歌いたいからだ .70 .00 -.01 -.17 2.19 .92 
11. 私が合唱活動を行っているのは，まわりの人に歌が上手だと思われたいからだ .66 .13 -.08 .11 2.04 .88 
13. 私が合唱活動を行っているのは，うまく歌えないとみじめな気持ちになるからだ .66 -.12 .07 .14 1.70 .89 
Ⅱ 内的調整，同一化調整 α=.78       
8.  私が合唱活動を行っているのは，合唱をするということは自分にとって大切なことだ
からだ 
-.22 .75 -.25 .18 3.31 .72 
5.  私が合唱活動を行っているのは，将来の成功につながるからだ .13 .67 .07 .36 2.16 .81 
4.  私が合唱活動を行っているのは，自分がやりたいと思うからだ -.27 .58 .08 -.46 3.72 .50 
2.  私が合唱活動を行っているのは，難しいことに挑戦することが楽しいからだ .00 .55 .08 .01 2.96 .73 
3.  私が合唱活動を行っているのは，新しい知識や技術を身に付けることがおもしろいか
らだ 
.08 .39 .13 -.23 3.45 .56 
7.  私が合唱活動を行っているのは，自分のためになるからだ .25 .39 -.09 -.16 3.35 .64 
6.  私が合唱活動を行っているのは，自分の夢を実現したいからだ .23 .25 -.11 .24 2.43 .92 
Ⅲ 外的調整（強制力） α=.85       
15. 私が合唱活動を行っているのは，まわりの人から「やりなさい」と言われるからだ -.09 -.02 1.02 .00 1.13 .34 
14. 私が合唱活動を行っているのは，やらないとまわりの人がうるさいからだ -.10 .02 .77 .23 1.19 .44 
16. 私が合唱活動を行っているのは，上手く歌えないと怒られるからだ .19 .00 .50 -.10 1.15 .43 
Ⅳ 外的調整（集団的性質） α=.62       
1.（逆転）私が合唱活動を行っているのは，合唱をすること自体がおもしろいからだ -.26 -.21 -.12 .73 1.38 .60 
17. 私が合唱活動を行っているのは，合唱をするということが規則のようなものだからだ .06 .06 .07 .71 1.43 .74 
18. 私が合唱活動を行っているのは，みんなが当たり前のように合唱をしているからだ .00 .26 .20 .46 1.57 .76 
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ     
Ⅰ ― .33 .26 .25   
Ⅱ  ― -.11 -.25   
Ⅲ   ― .40   
Ⅳ    ―   
 
③現在の学習行動（主因子法，プロマックス回転） 
  Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ M SD 
Ⅰ 自主的な練習行動 α=.78       
8.  私は，できない部分に何度も取り組んでいる .88 -.08 .11 -.10 2.98 .76 
7.  私は，家で自主練習を行っている .80 .14 -.04 -.08 2.85 .74 
6.  私は，指導者に言われたことを記録している .58 -.28 -.02 .26 3.25 .70 
Ⅱ 合唱団外での学習 α=.66       
9.  私は，声楽，ボイストレーニングのレッスンを外部で受けている -.19 .75 .01 .07 1.90 1.01 
10. 私は，合唱の講習会（セミナー）に積極的に参加している .30 .68 -.06 -.04 1.98 .78 
Ⅲ 基礎的な音楽行動 α=.66       
1. 私は，正しい音程やリズムを重視して歌っている .05 -.08 .73 -.07 3.41 .53 
2. 私は，正しい発声を重視して歌っている .05 .12 .69 .01 3.33 .60 
Ⅳ 自発的な音楽行動 α=.59       
5.  私は，他の人の声を聴いて歌っている -.15 .09 -.01 .68 3.28 .67 
11. 私は，演奏会（音楽全般）をよく聴きにいく .09 .08 -.20 .57 2.70 .73 
12. 私は，テレビや CDなどでよく音楽を鑑賞する .01 -.10 .04 .41 2.89 .84 
3.  私は，自分なりに表現を考えて歌っている -.04 .10 .25 .39 3.28 .69 
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ     
Ⅰ ― .30 .32 .50   
Ⅱ  ― .18 .37   
Ⅲ   ― .46   
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3.3 共分散構造分析のモデル図 























































練習中の工夫 学習者成長志向 音楽的技能志向 









































































































































練習中の工夫 学習者成長志向 音楽的技能志向 
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